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─　Kegan’s scolarly comments in “Deﬁ ning and Selecting Key Competencies”　─
Aoi Hondo
Abstract: In this paper, we reviewed the outline of Kegan’s contribution recorded in “Deﬁ ning 
and Selecting Key Competencies” (2001) and considered “Reﬂ ectivity”. The following became 
clear. ① The third stage of the developmental stage is suﬃ  cient to meet the demands of 
traditional society. However, in order to survive the post-modern society, we need the 
fourth stage consciousness not only to distance from social pressure but also distance from 
our own inner powers, ideologies and ﬁ xed ideas will do. ② At school, present a challenging 
curriculum to students. Also, support for students to acquire the challenging curriculum 
is necessary. In other words, it is merely training to acquire skills and knowledge, as well 
as education for mental development and change. This can be said as the purpose of adult 
education and lifelong education.




　1997年，OECD（Organisation for Economic Co-
operation and Development：経済協力開発機構）




始動した。このプロジェクトが DeSeCo（Deﬁ nition 



















p.118）。今回とりあげる“Defi ning and Selecting Key 
Competencies”（2001）（以降，DeSeCo（2001））は，
2003年に提出された最終報告書“Key Competencies 











　 本 稿 で は , DeSeCo の キ ー・ コ ン ピ テ ン シ ー
“Reﬂ ectivity” の 基 盤 と な る 主 要 理 論 の 研 究 者
Kegan に よ る 寄 稿 , “Competencies as Working 
Epistemologies: Ways We Want Adults to Know”
の 概 要 を ふ ま え， “Reﬂ ectivity” に つ い て 考 察




















2.2.2. Conceiving of Competence as a Way of 
Knowing: Its Logical Priority（同 pp.192-194）
（知る方法としてのコンピテンスの想像：論理的優先
順位）
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からの転載が示されている（同 p.195, Figure １）。
　また，「現代の成人に期待される役割ベースの能力」













2.2.4. The Consistent Demand for a “Self-Authoring”



















































2.2.5. A Preminary Emprical Indication: The 
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2 （“Key Competencies for a Successful Life and a 
Well-Functioning Society” (2003), p.184の図をもと
に稿者作成）




示されていない（DeSeCo 2001, p.195）。Kegan の
理論自体は，５つの認識まで提示している（Kegan 
1994, pp.314-315）。
5 DeSeCo (2001) p.195, Figure １より引用転載。
6 Subject Object Interview。Kegan らが開発した面
接テストであり，日本語版については齋藤（2008）
が検討を試みている。
7 池村訳（2013）では，SCT ではなく，ワシントン
大学文章完成テスト（WUSCT）がとりあげられて
いる。
8 青少年や成人に求める「コンピテンシー」を指すも
のと考えられる。
9 学習場面での具体的な支援については，Kegan の
理論をふまえ，Baxter（2008）が大学教育での例
を提案している。
10 以下，（　）内が原語である。「論理的認知（Logical-
cognitive domain）」「社会的認知（Social-cognitive 
domain）」「個人の情動分野（Interpersonal-aﬀ ective 
domain）」
